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Abstract
  This paper aims to identify effects of students’ interests in topics on their learning outcome in 2nd-year university 
EGSP (English for General Specific Purposes) classes. Students are encouraged to prepare for the classes throughout 
the term and asked to show the levels of their interests in each topic. Progress tests are given at the beginning and the 
end of the course to examine the influence of interests and the time spent for self-study. Their test results are also 
compared among students with three different majors in order to see the relationship of their interests. The results 
suggest the importance of considering individual needs in selecting topics, and thus the EGSP approach should be 
further promoted. Classroom practice is also discussed in light of theories of second language acquisition with a focus 
on vocabulary acquisition and use of background knowledge.  
* 大阪工業大学非常勤講師
キーワード；EGSP, 第２言語習得，スキーマ理論
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するため，ESP への導入である EGSP (English 


































EGP ( English for General Purposes / 一般目的の英






























































































General Service Listのおよそ 2,000語の高頻度
語と約 570語のアカデミック用語，そして 1,000
個以上の専門用語，固有名詞，低頻度語を合わせ
たおよそ 4,000 語が必要とされている（同上 : 
146-147）．英語力について語る際には，Canale 
and Swainの ‘communicative competence’ モデ
ル １）（Brown, 2000: 246-248）がコミュニケーシ
ョン能力の４要素として広く用いられているが，
語彙力はその中の語彙・発音・文法など，言語に






















































































25）. また ‘mental lexicon’ は，繰り返される度
に整理し直され，より頻繁に取り上げられた語は，
よりアクセスし易い場所へと配置し直される
（Oakhill and Garnham, 1988: 10）. 従って，新
しく覚える単語はもちろんだが，以前に学習した














隔をあけて練習する‘distributed practice’ （同上: 
24）の方が良いとしている．同様に，Nation (2001: 














O’Dell (1997: 276) が取り上げているコースブッ
クの作成に関する研究で，7 回以上繰り返し登場
した語彙は習得されるが，1 回か 2 回しか登場し
なかった語彙の半分以上は習得されなかったとい



















































うかに大きく左右される」(1983: 562) と言う． 
こ の 予 め 得 た 知 識  (previously acquired 
knowledge) のことを「背景知識」（background 
knowledge），その知識構造 (previously acquired 
knowledge structure) のことを「スキーマ」
（schemata）と言い，スキーマ理論の研究は,リ
ー デ ィ ン グ の 心 理 言 語 学 モ デ ル
(psycholinguistic model of reading) の中で背景















































1. When did you last see fireworks?
Where was it? Who did go with?
2. Do you like 3D movies? Why or why not?




















の活動を行うことによって，learning to read 「読






む）を要するものもある．例えば Unit 8 の 
Africa’s First High-Speed Trainという南アフリ
カでの交通インフラの話題である．まず，以下の
質問を用意した．
1. What do you know about South Africa?
2. Which do you prefer, travelling by train or
travelling by car? Why?
3. Are you for or against the running of























































































































ろう．逆に，Dudley-Evans & St. John は，「あ
る特定の状況において，英語の必要性が限られて




















































DVD 平均視聴回数 23.3 19.2 23.4 
Pre-test 平均点 12.7 9.8 10.1 
Post-test 平均点 16.4 16.7 16.5 
上昇ポイント 3.7 6.8 6.4 
表―1 プログレステスト (Pre-/Post-test)の比較 
A科 
図：Pre/Post-test の点数 (40点満点)と DVD視聴回数 














  C科 













A科 E科 C科 合計
1 ３時間以上 6 1 2 9 11% 
2 ２時間台 0 1 1 2 3% 
3 １時間台 6 10 11 27 34% 
4 30分〜1時間 9 14 7 30 38% 




比較する．合計視聴回数を 0~10, 11~20, 20回以











































A科 E科 C科 
人数 伸び 人数 伸び 人数 伸び
21回以上 18 3.1 13 6.2 9 4 
11~20回 5 7.2 12 9.3 19 7.6 
0~10回 3 1.7 4 5.5 0 
表―3 DVD視聴回数によるスコアの 
上昇ポイントの比較










































提唱する ‘Multiple Intelligence’ （多重知能理論）
に代表され，Gardner の言葉を借りれば, これら
は  ‘musical intelligence’ （音楽的知能）と 
‘logical-mathematical intelligence’ （論理数学的











二 つ目 は  ‘teachers’ beliefs’ と  ‘learners’ 



























































A科 E科 C科 
正答 興味 正答 興味 正答 興味
建築 120 37 136 16 133 38 
電子 59 23 62 8 53 15 
都市工学 81 19 92 6 86 19 
表―4 興味のあるトピックの正答数の比較 
 ＊トピック：建築は Unit 1,5,6の 計 13問
電子は Unit 7, 10の計６問, 





































































Canale and Merrill Swain (1980) が発展さ
せたものが広く用いられている（Brown, 
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例として各セクション 10問中 3問ずつを示す 
 空所に入る適語を選んで書き入れなさい。
1. Tokyo Dome _________ 224 meters in diameter.
2. Honda’s light jets can carry ______ 6 passengers. 
3. The use of renewable energy in Japan ______
less than 10 percent of the total energy 
consumption. 
account(s) for   measure(s)   up to 
 空所に入る適切な前置詞を書き入れなさい。同じもの
を繰り返し使用してもよい。
1. The company’s sales fell _______ third place 
after the March earthquake. 
2. Railroad companies carry out safety checks 
_______ a regular basis. 
3. Hybrid cars are equipped _______ advanced 
technology.
on   to   with 
 下線部の語を適切な形に変化させなさい（現在分詞・
過去分詞・不定詞・比較級など）。
1. Infrastructure building is one of the urgent 
issues in ( develop → ) countries. 
2. This project is an attempt ( build →  ) 
a bridge between robots and the real world. 
3. ( Build →  ) 7 years after the bankruptcy 
of Lehman Brothers, this new tower symbolizes 
the rebirth of American economy.
 空所に入るプレゼンの適切な表現を選んで記号を書き
入れなさい。
1. One of ( ) this computer is that it can 
recognize facial expressions. 
2. ( ) human securities, relying on nuclear 
power is too risky. 
3. Today, I’m going to ( ) on the future of 
driving, specifically, the development of 
self-driving cars. 
e. from the stand point of  f. give a presentation
i. the notable features of 
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